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Fig. 1. Schematic view of the intrascrotal lesion in
this case. A : At the first hospital visit,
physical examination revealed an intra-
scrotal mass located to the right of the root of
the penis. B : Five days later, the mass had
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We report a case of primary scrotal sclerosing lipogranuloma. A 39-year-old man who had complained
of a painless intrascrotal mass was introduced to our hospital for detailed examinations. He denied having
received any injection of exogenous substances or having suffered from any trauma. Physical examination
revealed a U-shaped elastic hard mass surrounding the penile shaft in the scrotum. T2-weighted magnetic
resonance imaging (MRI) demonstrated an ill-defined U-shaped lesion which exhibited relatively low signal
intensity. Primary scrotal sclerosing lipogranuloma was the most suspected. The mass gradually
disappeared after 47 days from tumor open biopsy for definitive diagnosis. We found 227 cases reported in
Japan, and we discuss the diagnosis, treatment and clinical features with reference to previous reports.
(Hinyokika Kiyo 60 : 587-591, 2014)









患 者 : 39歳，男性
主 訴 : 無痛性陰嚢内腫瘤
既往歴・家族歴 : 特記事項なし




初診時所見 : 身長 166.5 cm，体重 77.1 kg，体温






臨床経過 : 初診後 5日目の経皮超音波所見では，病
変は内部エコー不均一，辺縁不整，陰茎根部腹側に
2.0×2.1×2.1 cm 大のU字型腫瘤を確認し，触知し
た (Fig. 1B）．MRI 所見では，T2 強調像で比較的低
信号，周囲との境界がやや不明瞭な腫瘤を確認した
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Fig. 2. A, B : Coronal T2-weighted MRI demonstrates relatively low signal intensity of lesion and
reveals a characteristic shape of an ill-defined lesion, which is U-shaped and situated just
beneath corpus spongiosum (arrow). C : Sagittal T2-weighted MRI demonstrates
relatively low signal intensity of lesion beneath corpus spongiosum (arrow). D : Axial T2-
weighted MRI demonstrates relatively low signal intensity of lesion around spermatic cord
(arrow).
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Fig. 3. Pathological finding shows the infiltration of
multinucleated giant cells (thick arrow), his-
tiocytes, eosinophils (arrow head), lympho-



















泌尿紀要 60巻 11号 2014年588
Table 1. Summary of reported cases of sclerosing lipogranuloma of the scrotum (for No 1-196, refer to Ono, et al.6))
No 報告者 年齢 形状 分類 摘除・生検 保存的治療法 文献 巻 年 項
197 長岡 34 U字型 3型 摘除 不明 泌尿器外科（抄録) 15 2002 620
198 松下 41 Y字型 4型 生検 消炎剤 泌尿器外科（抄録) 15 2002 707
199 今津 34 O字型 3型 生検 消炎剤 泌尿器科紀要（抄録) 48 2002 522
200 西澤 39 Y字型 4型 生検 なし 泌尿器科紀要（抄録) 48 2002 528
201 今村 25 逆Y字型 4型 摘除 不明 泌尿器科紀要（抄録) 48 2002 579
202 Terada 25 U字型 3型 摘除 不明 Pathology international 53 2003 121-125
203 山崎 35 Y字型 4型 生検 抗アレルギー 泌尿器科紀要（抄録) 49 2003 127
204 伊藤 43 U字型 3型 摘除 不明 山口県医学会誌（抄録) 37 2003 97-98
205 塩田 41 Y字型 4型 摘除 不明 西日本泌尿器科 65 2003 644-646
206 山成 62 Y字型 4型 摘除 不明 診断病理 20 2003 376-378
207 川崎 44 Y字型 4型 生検 不明 西日本泌尿器科（抄録) 66 2004 55
208 井口 36 Y字型 4型 生検 漢方（柴苓湯) 西日本泌尿器科（抄録) 66 2004 460
209 森井 44 U字型 3型 摘除 消炎剤および抗生剤 泌尿器科紀要（抄録) 49 2004 897
210 姜 81 精巣型 5型 摘除 不明 泌尿器科紀要（抄録) 51 2005 356
211 小野澤 50 Y字型 4型 生検 不明 泌尿器外科（抄録) 19 2006 90
212 嘉手川 32 Y字型 4型 摘除 不明 西日本泌尿器科 69 2007 460-464
213 嘉手川 31 U字型 3型 なし 消炎剤 西日本泌尿器科 69 2007 460-464
214 嘉手川 70 Y字型 4型 なし 消炎剤 西日本泌尿器科 69 2007 460-464
215 康根 57 U字型 3型 生検 抗生剤 泌尿器外科（抄録) 20 2007 1601
216 立木 46 Y字型 4型 摘除 不明 新日鉄室蘭総合病院医誌 41 2008 44-45
217 立木 39 Y字型 4型 摘除 不明 新日鉄室蘭総合病院医誌 41 2008 44-45
218 竹中 55 Y字型 4型 生検 消炎剤 泌尿器外科（抄録) 22 2009 239
219 大橋 39 Y字型 4型 生検 漢方（柴苓湯) 泌尿器外科（抄録) 22 2009 353
220 神戸 34 O字型 3型 生検 不明 泌尿器外科（抄録) 22 2009 525
221 有川 36 Y字型 4型 なし 消炎剤 西日本泌尿器科（抄録) 71 2009 300
222 池田 39 Y字型 4型 生検 なし 西日本泌尿器科（抄録) 72 2010 416-417
223 松尾 47 Y字型 4型 なし なし 泌尿器外科 23 2010 1647-1650
224 深堀 65 逆U字型 3型 生検 抗生剤，抗アレルギー 泌尿器外科（抄録) 24 2011 228
225 鬼澤 37 U字型 3型 生検 消炎剤 西日本泌尿器科（抄録) 74 2012 348
226 松下 38 O字型 3型 摘除 不明 日本性機能学会雑誌（抄録) 27 2012 60






摘出重量 950 g の硬化性脂肪肉芽腫を報告し1)，その



























渡邊，ほか : 硬化性脂肪肉芽腫・MRI 589
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